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Summary: The relation of systemic and renal circulation to renal plethysmogram 
(RPTG)， which reflects the changes in microcirculation of the renal outer cortex， was 
studied in dogs. 
The pulse wave of aortic blood pressure(ABP)， aortic root blood flow(ABF ; cardiac 
output)， renal blood pressure(RBP)， renal blood flow(RBF)and RPTG were simultaneously 
recorded with ECG during hypoxia induced by respirating gas mixed with 10% O2 and 90 
% N2・Thetime intervals from the “Q" of ECG to the upstroke point “S"， the highest point 
“P" and the notch “N" of systolic deflection， and the pulse height ratio(Hn/Hp) were 
measured on the average curve of 5 serial waves. Fourie transport analysis of each wave 
was done using a microcomputer. 
During hypoxia， ABF， ABP and heart rate successively increased. RBP increased and 
RBF decreased， thereby the renal vascular resistance increased. Regarding RPTG， Hn/Hp 
significantly increased for the first 5 minutes of hypoxia. These results suggest that the 
vessels in the region near the kidney surface were dilated after the onset of hypoxia. RPTG 
and the ABF wave were high-frequency， but Fourie analysis showed differences in changes 
according to the load. The transition of the first component of harmonics in RPTG was 
similar to the change in total peripheral resistance. 
These data indicate the possibility of assessing changes in systemic and renal circula-
tion from exermination data of RPTG in both normal and pathological condition. 
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Fig. 1. Schematic diagram of巴xperimentalprepara回
tion 
ECG;巴lectrocardiogram，ABP; aortic blood 
pr巴ssure，RBP; renal blood pressure， IVP; 
inferior caval vein pr巴ssure，ABF ; aortic root 
blood flow (cardiac output)， RBF; renal 












































腎血管抵抗(RVR; mmHg/m1/min): (RBP-IVP)/ 
RBFとして算出した.
(3) 圧・流量・脈波に関する計測















































































=十ao+急(akcos (W kt) + bk似 Wkt))
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測定値を示す. 10 % O2吸入により Pa02は78.7:t4.3 
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Fig. 3. D巴finisionof th巴 points“S"，“ P" and “N"， 
and systolic wave heights. 
Table 1. Arterial blood gas before 






















mean士SE(n=7)， * ; pく0.05.




には 830.1土105.3ml/minに， 3分後には 884.3士100.lml
/minにいずれも増加し， 10分後には 882.9士101.0ml/
minになった.これを負荷前値に対する%に換算する
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Fig. 5. Changes in systemic hemodynamics. 
ABP; aortic blood pressure， ABF; aortic root blood flow (cardiac output)， IVP; inferior caval vein 
pressure， TPR; total peripheral resistance. mean士SE(n=7)， ・ ; p<O.05. 
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Fig. 6. Changes in renal h巴modynamics.
RBP ; renal blood pr巴ssure，RBF ; renal blood 








bet町 e 1 3 5 7 10min 
Fig. 7. Changes in Q-S time (interval betw巴巴nthe 
ECG “Q" and the upstroke point “S") of 
each wave. 
ABP; aortic blood pressure wave， RBP ; r巴nal
blood pr巴ssurewave， ABF; aortic root blood 
flow wav巴， RBF; renal blood f10w wave， 
RPTG ; renal plethysmogram. mean土SE(n= 




bef町 e 1 lOmin 
Fig. 8. Changes in S-P time (interval between th巴
upstroke point “S" and th巴 high巴stpoint “ 
Pつofeach wave. ABP; aortic blood pres 
sur巴 wave，RBP; renal blood pr巴ssurewave， 
ABF; aortic root blood flow wave， RBF; 
renal blood flow wave， RPTG ; r巴nalplethys 
mogram. mean土SE(n=7). 始後もほとんど不変であった(Fig.8). 
Hn/Hp・負荷前の 0.185土0.026から負荷 3分後に
0.232士0.034， 5分後にo.228:t0. 034， 7分後に 0.250 向を示し，負荷 7分後には 113目6:t3.6msec になった
土0.040に，さらに 10分後に 0.273士0.044へと明らか (Fig. 7). 
な増大を示した(Fig.9). S-P時間:負荷前値は 55.7土8.4msecで負荷開始後も
(3)ABF波 明らかな変化を示さなかった(Fig.8). 
Q-S時間:負荷前の 76.4土4.3msecから負荷 7分後に Hn/Hp目負荷前の 0.078士0.034から負荷 3分後に
は67.9土3.8mseci.こ短縮した(Fig.7). 0.131土0.040に増大傾向を示したが，以後前値に復する
S-P時間負荷前値は 48.6士1.8msecで，負荷開始後 傾向を示し，明らかな変化を示さなかった(Fig.9). 
も変化を示さなかった(Fig.8). (5) RPTG 
(4)RBF波 Q-S時間:RBP波.RBF波における Q-S時間の変化











Fig. 9. Changes in puls巴heightratio (Hn/Hp) of each 
wav巴 ABP;aortic blood pressure wave， 
RBP ; renal blood pressure wave， RBF ; renal 
blood flow wave， RPTG; renal plethysmo-












て第 1~ 3高調成分で構成さわしており，第 l・第 2高調
成分はし、ずれも低酸素負荷により減少した.とりわけ第
2高調成分は，負荷前 0.29土0.07%から負荷 5分後
0.16士0.04%， 7分後 0.17:t0.06%， 10分後 0.17土
0.07 %iこいすやれも明らかな減少を示した.















・第 2 高調成分が多いが，第 3~6 高調成分は ABF波に
比し少なかった.第 1・第 2高調成分は負荷 1分後に増
加し 3分後より前値に復する傾向を示した.
RPTG波:ABP波， RBP波， RPTG波と末梢にいく





































る 9). 一般に腎皮質血流量は全腎血流量の 75~90 %を占
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びRBP波の Hn!Hpは，それぞれ TPR， RVRの増減と
一致する変動を示した.すなわち低酸素負荷によって
TPR は~fl.減少したのち増大したが， ABP波の Hn!Hp
も増大し， RVRの増大に従って RBP波の Hn!Hpも増




























































以上 RPTGの記録により， Q-S時間の推移から ABP
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